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The statistical property of the run of zero‐crOssing irregula  sea ttrave heights is
characterized by theヽ江arkov chain (Kimura,1980) Its transition prObability is given
by the nOrmalized t、vo dimensional Rayleigh distribution Tlvo principal rnethods of
calculating the correlation parameter have been prOposed by Longuet‐Higgins(1984),
Batttes et al (1984)and Kilnura (1980) SinCe the parameters from data by these
methods involve inherent statistical errors,however,the efficiency for these rnethods
has been discussed This study introduces variances of the parameter theoretica■y by
two methods The propagation lattr of errOrs is applied to correlate the error in the
spectru■l and that in the envelope,which is the function of the parameter,in the first
method The probability distribution of the parameter is derived theoretically apply‐
ing the relation betMreen the envelope and this parameter in the second method The
theOreticai variances of the parameter and that by the direct method(Kimura,1980)
are compared with the numerically silnulated data leading to the confirmation that

















合わない 。この隣合 う波高の相関を考慮 して波高の連を
解析 したものとして ,Kitturaの理論2)がぁる .この理論
の適合性はすでに認められ応用 もなされているが ,その
キーパラメータである相関パラメータの推定法は2通り














ここに IOは第 1種変形ベツセル関数 ,llrはms波高 ,1■
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式(6)に示 したように ,μ13はスペク トルS(σ)のCOS変
換 ,μ.4はSIN変換である 。これより直接 ,μ.3'μ■4の
誤差を推定することはできないので ,ここではまず次の
ように無限級数で近似する .
μFtt Σ S(ね司 COSt△卜 ⊃ T,Δσ
i‐1











Var[μ飼=Σ VaISい刺 COS21Δ← ⊃ τ・△♂
i‐1
(9)
Var[μ珂 工Σ Var[S liAσ】sm21△← 百)T△♂
i‐1
ここで ,Ex[ ]は期待値を ,Var[ ]は分散を表す .スペ









































































取 隣翻喜浩 1廻≒ 塾 ユ ー封
(15)



















































式 (25)と式 (20)よ り
羽 却∫
|∞
翻 叩 鮮 咽 劇
したがって
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シ ミュ レー トす る 。すなわち不規則波形は次式で与えら
れる 。




電 =2S(塩)△fln               (31)
ここに ,S(fm)は周波数fにおけるスペクトルの値 ,Δ fm
は(fm―fm_■)である 。シミユ レーションに用いるスペク
トルは次式で与えられる .
S(0=f S CXP十1(卜f‐叫       (32)










































ここに ,hl,12は隣合 う2つの波高であ り,11,12はその
平均値である.標本数れが大きく,しかも相関があまり









定 した相関係数の分散 ,×は誤差伝播則を用いて推定 し
た相関係数の分散 ,●は不規則波形か ら式(35)で求めた
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メータと相関係数
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図-1 スペ ク トルの形状パラ
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図-2 相関係数とその分散
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